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　In this study, we investigated the similarities and differences between ideas about each parent’s 
role in child rearing among childcare workers and students studying to become childcare workers 
in the Tokyo metropolitan area. 101 Kindergarten teachers, 107 nursery school teachers, 192 female 
students enrolled in kindergarten teacher training courses and 119 students from nursery school 
teacher training courses answered a questionnaire about their ideas on parents’ roles in child 
rearing, in particular, the role of the mother. The results indicated that, first of all, few participants 
were very much in favor of a clear division of labor by gender in child rearing. Second, students 
had stronger ideas about roles of mothers and childcare based on gender division than teachers did. 
At the same time, kindergarten teachers and students enrolled in kindergarten teacher training 
courses had stronger ideas about such roles than those working in or preparing to work in nursery 
schools. Third, nursery school teachers had more chances than kindergarten teachers in their 
workplace to modify their ideas and make adaptations that reflected their new ideas. Finally, the 
results suggested that people in all groups questioned may form ideas about child rearing from 
adolescence up through college. Both public education in training courses and informal education, 
such as their experiences in their own families, also had an effect on the formation of their ideas.





































































































































































































































































































































































































































幼いときから 15 （14.85） 18 （16.82） 19 （9.90） 15 （12.60）
思春期ごろから 24 （23.76） 20 （18.69） 89 （46.35） 54 （45.38）
大学・短大等で学びだしてから 28 （27.72） 30 （28.04） 83 （43.23） 50 （42.02）
その他
　働き始めてから 12 （11.88） 31 （28.97） 0 （0.00） 0 （0.00）
　結婚してから 2 （1.98） 1 （0.93） 0 （0.00） 0 （0.00）
　出産してから 13 （12.87） 3 （2.80） 0 （0.00） 0 （0.00）
　その他 9 （8.91） 9 （8.41） 1 （0.52） 0 （0.00）
無回答 1 （0.99） 1 （0.93） 0 （0.00） 0 （0.00）














家庭での教育，考え方 48 （47.52） 42 （39.25） 94 （48.96） 50 （42.02）
友人の考え方 1 （0.99） 4 （3.74） 4 （2.08） 7 （5.88）
高校までの学校教育 0 （0.00） 1 （0.93） 7 （3.65） 9 （7.56）
大学・短大等での教育 17 （16.83） 18 （16.82） 59 （30.73） 27 （22.69）
特に何かの影響ということはな
く自然に
29 （28.71） 37 （34.58） 55 （28.65） 36 （30.25）
その他
　仕事や仕事で関わる人 9 （8.91） 14 （13.08） 0 （0.00） 0 （0.00）
　自分や他者の子育て，自分の
　子ども
3 （2.97） 3 （2.80） 0 （0.00） 0 （0.00）
　その他 6 （5.94） 6 （5.61） 0 （0.00） 0 （0.00）
無回答 4 （3.96） 2 （1.87） 1 （0.52） 0 （0.00）
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